




Metallic Powder Production from a Plate Arc 
Electrode Vibrated in an Ultrasonic Frequency 
後藤泰之
Yasuyuki GOTO 
Abstract In recent years， various kinds of powder metal production 
methods have been developed. The plasma rotating electrode process 
(PREP) is a typical method but it needs a particular high-speed 
motor. Authors have proposed a metallic powder production method from 
an arc-discharge electrode vibrated in an ultrasonic frequency. 
In this paper， 1 intend to make production t工me longer and to 
produce larger amount of metallic powder. 1 have adopted a metallic 
plate of 50 x 150 x 6 mm in size as a processed ingot instead of a short 
cylindrical one in my previous trial. The iron plate is energized at 
i ts center by a 15 kHz-600 W ul trasonic power oscillator in this 
experiment. Both ends of the plate oscillate with amplitude of about 
60μ血. One end is now heated by an anode spot which is formed by an 
arc discharge estab1ished between the plate and another cathode. When 
the arc current is taken as 40 A， total processing time is attained 
to 2 min and 20 g of iron powder is obtained. Diameter of the 
produced powder is distributed between 30 to 160μm with an average 
value of 67μm. Remarkabl巴 coolingeffect are brought about by 
injecting water drops at a rate of 1 ml/s and by blowing He gas at a 
rate of 50 l/min. Processing time as well as producing amount will be 
expected to be improved wi th larger arc current and larger plate 

























































































































































































































































ここで， νは表面張力， ρは密度， fは振動周波
























































































































































































































時間 2分である 同図より，吹き付け量が50Q /田ln
で生成量は極大となり，それ以上吹き付け量が増え















気冷却時の約 1. 6倍である Heガスの冷却効果が
空気よりも高いのは， Heガスの熱伝導率が空気の約
5 . 6倍であり， 鉄板表面からの熱放散が増えるた
めと考えられる.
従って， Heガス冷却は水冷と間程度の冷却効果が













微粒子の生成法において，金属素材の板状化によっ (]) Y. Ki to， T. Sakuta， T. Mizuno品T.Morita 
て，生成量の増大，加工時間延長および生成効率の Producing Metal Powders from a High 
向上が実現できることを鉄を素材として示した.さ Frequency Vibrating Arc Electrode"， 1口t.




生成量を 2倍程度増大化することができた 電気学会開閉保護装置研資， SPD-88-12 (紹63)
(2)板状素材では，超音波発振器が過負荷とならず (3)後藤，鬼頭 「超音波励振された板状アーク電
しかも溶融が過度にならない範囲で厚さを薄くする 極からの金属微粒子生成法J，電学論A，Vol. 
(ここでは6田皿)ことにより， 端面での振動が大き 1l2-A， No.8， pp.695-700 (平4)
くなり，陽極スポットにおける加熱も促進されて多 (4) Y. Goto & Y. Kito "High Rate Production of 
量の微粒子を生成できる司 Metallic Powder fro田later-CooledArc 
(3)過度の溶融を防ぐためには板状電極の冷却は有 Electrode with Ultrasonic Vibration"， 10th 
効であり，アーク電流が高くなっても生成量の飽和 Int. Co口f.Gas Discharges and Their Appli 
傾向を抑制できる.その結果，従来より高いアーク cations， Vol. 2， pp.734-737 (1992) 




160μ田の範囲に広がった これは，板状素材を用い (受理 平成6年3月22日)
